



















































































































































































































































































































x4巻2号 服音［｛ ．実瞼的マウス狂犬病の病難組織学的研究1 127
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　Summary
　　　　1）　The　mice，　inoculated　with　rabies　virus　intracerebrally，　showed　clinical　symptoms　after　an
incubation　petiod　of　4　to　5　di‘ys，　being　followed　by　death　with　characteristic　brain　symptoms．
　　　　2）　HiStological　changes　appeared　2　days　after　the　ipoculation　and　increased　g；adually　in
grade　and　numbers・　．　　　　3）　ln　the　vascular　system　of　brain，　the　followinng　changes　were　observed：　hyperemia，
’swelling　of　endothelial　cells　and　increasing　in　number　of　perivascular・cells　tonsidered　to　be　derived
from　blood　stream，　adventitial　and　glia　cells・
　　　　4）　Nerve　cells　showed　various　degenerative　lesions．
　　　　5）　Glia　cells　were　activated　from　che　beginning　and　proliferated　to　form　n．oduli，・　which
seerned　to　have’　a．　close　relatiQn　with　blood　veins・　．　．　’
　　　　6）　lt　seemed　that　nerve　cells，　blood　systems　and　g］ia　cells　reacted　in　the　same　stage，，　and
it　was　difficult　to　determine　which　of　them　reacted　primarily．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Feb．　18，　1953）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s
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　第1図　211目所見　短かい線欺に見えるのは前毛細血
管ないし毛細血轡で，比較的大きな血管は夕卜別の細胞反懸
か強く小結節；1大に見える。淋経細胞は腫大し，膠細胞も活
性化している。
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第2図　5n日所見廃症後殺）中央に見える血僧は高
度に拡張し，内皮細胞は唖大し，血響周囲に細胞増加を認
める。
第3図　5H目所見（発症後死亡）
形細胞浸潤が著明てあるQ
血管」Aj囲クこおける円
第4図　5口国所見（発症後死亡）散捌ilこ大小の結節
を認めるが，粘見するとこれξ乎は血管を中心として出入て
いるq
　第5図　5U目所見（発症彼死亡）刑1経細泡に種々の変
性像を認め，グリーや細胞は増加している。
